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Abstract
The purpose of this paper is to examine the description of dance in the Philippines in the Great Journey Journal 
series and to consider its evaluation in terms of cross cultural communication. In the Great Journeys to the colonial 
Philippines in the 1920s and '30s. Toa Dobun Shoin college students frequently visited the local dance halls or 
"cabarets" and made different comments on the local recreation in their travel diaries. The text analysis reveals that 
the students gazed at the activity in a negative way: their common understanding of dance is that it was a corrupt 
practice and one of the obstacles toward the independence of the colonial Philippines. This negative rating of dance 
is able to be interpreted by three aspects. First, education of Toa Dobun Shoin College, a business school, misled the 
students into ignoring the significance of recreation enjoyed by every class of the colonial society. Second, the idea 
of the Great Journey as moral discipline as well as the success-in-life ideology（立身出世主義）in Modern Japan 
forced them to underestimate the cultural value of dance. Third, the gap of body culture and the lack of dancing skill 





びに 1930 年代後半を中心に合計で 10 期確認できる（加納、2017：175）。そのうちで『大
旅行誌』に日誌として滞在の記録を残した班は 7 班である（表）。
表　フィリピンに関する記述を残した班
調査年 期 班名 日誌名 出版年
1921 19 南溟航運調査班 詩の国に憧るる旅路の人 1922
1925 22 南洋華僑調査班 君は知らずや南の国 1926
1928 25 比律賓班 東海の真珠 1929
1931 28 南洋諸島遊歴班 南風に競ふもの 1932
1936 33 比島遊歴班 日章旗の行く所 1937
1937 34 第 27 班（比律賓班） 真珠の国フィリツピン 1938


























































１）第 19 期生・南溟航運調査班（調査年：1921 年）










２）第 22 期生・南洋華僑調査班（調査年：1925 年）























































４）第 33 期生・比島遊歴班（調査年：1936 年）


































５）第 34 期生・第 27 班（比律賓班）（調査年：1937 年）
















６）第 35 期生・南支南洋暹羅方面旅行班第四班（南洋）（調査年：1938 年）




































































































































まとめた第 17 〜 21 期生の「大旅行」における調査対象はすべて経済や産業に関わるもの
である（ibid.：66）。逆に言えば、人間の営みのそれ以外の部分を理解することは、この
教育機関が所属学生に要求するものではなかったのである。
































































為は当然恥ずべきものとなるであろう。第 34 期生・第 27 班（比律賓班）がダバオでのダ
ンスホールでの経験を「久しぶりに味ふ女性の雰囲気、放行の骨休め、生命の洗濯だ」と












































に表れる事実は看過すべきではない。一言で言えば、“ 一等国民 ” という自意識を備えた
書院生は、フィリピンの生活文化を “ 未開の悪弊 ” とみなしていたのである。
　つぎに身体動作という側面から考えてみよう。『大旅行誌』の記述の中で実際にダンス
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